







































The purpose of this study was to investigate how junior high school students in Adachi Ward feel about En-
glish learning. A questionnaire consisting of 100 items asking about English learning was administered to 
2,488 students from eight junior high schools in Adachi Ward. It was found that the ratio of students who like 
English is higher than that of a previous nationwide study. On the other hand, the ratio of students who are 
not good at English is much lower than the national level. The results suggest that the reasons why students 
like or dislike English have to do with their sense of self-efficacy. They also suggest that grammar-translation 
is still a favorite activity in English learning. In order to help them feel competent in English, students need a 
number of successful experiences of communicating in English in their classroom. Therefore, English classes 
should not be grammar-centered but communication-centered, providing plenty of opportunities for students 































































 5 ）　質問： 授業以外で普段，週何日程度英語を
学習しますか（塾や英会話，家庭教
師なども含む）。
　図 3 を解釈するために，「週 5～毎日」の回答と


































































































































ると，中 1 と中 2 の間に見過ごせない何かが起こっ
たと考えられる。特に，この調査を実施した時期は
10 月であり，後期の始まった直後ということを考


























































































 7 ）　質問： 英語が好きになったのはいつ頃ですか。
　この質問に対する 3 年生（n=842）の回答を分析

















になる時期もこの 2 つの期間である。いかにこの 2
つの期間が大きな影響を与えているかが見えてく
る。そして，中 1 後半（17％）と中 2 前半（18％）
にも英語嫌いが増えることが分かる。これは，学年

































































































69）と 23 個の意識を概念化した（Deci & Ryan, 
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